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Abstract
By the year of 2016, Fukuhara Gakuen of Kyushu Kyoritsu University has reached academic 
exchange agreements with more than thirty universities covering twelve countries and regions including 
China, Korea, Australia and USA, and admits a great number of Students studying abroad every year. 
Among others, the exchanges with China are mostly practiced in the form of “2+2”, according to which 
students are chosen from sophomore Japanese majors in China and enrolled in the junior classes of 
economic department of Kyushu Kyoritsu University. To be more specific, students first learn two years’ 
Japanese language education, and then learn specialized courses in economic department of Kyushu 
Kyoritsu University. This means that the students are supposed to acquire adequate language ability 
to understand economic courses in Japanese. Therefore, Kyushu Kyoritsu University offers courses of 
Japanese to improve the Japanese ability of overseas students. In the beginning, students are arranged 
into different classes in accordance with their Japanese levels, and this is a common concern of the 
agreement parties. With regard to the Japanese learning transition from China to Japan, Inner Mongolia 
University, together with Tianhua College, Shanghai and Kyushu Kyoritsu University started a jointed 
investigation three years ago and has achieved some effects. As part of the cooperative research, 
this paper conducts a questionnaire with the students from Inner Mongolia University and Tianhua 
College as subjects, and analyzes the results and the possible future research topics. It is concluded 
that the overseas students are generally satisfied with the Japanese teaching in the schools in question. 
Meanwhile, this paper discusses the three schools in terms of the Curriculum design, textbooks and ways 
of teaching, and point out that one focus in the future research is how to adopt more effective ways of 
Japanese teaching so as to improve the overseas students’ Japanese abilities needed in employment and 
study, both in China and in other countries.
九 共 大 紀 要
第7巻　第1号
２０１６年９月
KEY WORDS : Overseas students, Japanese language education, Curriculum design, Textbook, Comparison 







２）Tianhua Institute of Shanghai Normal University
３）Kyushu Kyoritsu University, Professor emeritus




































































































1 基础〈礎〉日语〈語〉综合教程1 1-1 高等教育出版社
2 基础日语综合教程2 1-2 高等教育出版社
3 基础日语综合教程3 2-1 高等教育出版社
4 基础日语综合教程4 2-2 高等教育出版社
5 基础日语口语教程1 2-1 高等教育出版社
6 基础日语口语教程2 2-2 高等教育出版社
7 基础日语口语教程3 3-1 高等教育出版社
8 みんなの日本語初級Ⅰ　本冊 1-1 スリーエーネット出版
9 みんなの日本語初級Ⅱ　本冊 1-2 スリーエーネット出版
10 日本語聴力入門編（学生用第二版） 1-1 华东师范大学出版社
11 日本語聴力1 1-2 华东师范大学出版社
12 日本語聴力2 2-1 华东师范大学出版社
13 基础日语听〈聴〉力教程3 2-2 高等教育出版社
14 基础日语听力教程4 3-1 高等教育出版社
15 日本世情 2-1 外语教学与研究出版社
16 日语概说〈説〉 1-1  3-1 3-2 上海外语教育出版社
17 高级〈級〉日语1 3-1 上海外语教育出版社
18 高级日语2 3-2 上海外语教育出版社
19 高级日语3 4-1 上海外语教育出版社
20 基础日语写作(=作文)教程1 3-1 高等教育出版社
21 基础日语写作教程2 3-2 高等教育出版社
22 日本历〈歴〉史 2-2 自编教材
23 新日本文学史 及教师自制辅助教材(教師自作補助教材) 3-1 文英堂   
24 日语口语教程（高级） 3-2 上海外语教育出版社
25 同声传译(同時通訳) 3-2 大连理工大学出版社
26 口译(通訳)教程 3-1 外语教学与研究出版社
27 同声传译技术(=同時通訳技術) 4-1 日本研究社
28 中日文化交流史 4-1 北京大学出版社
29 日语泛读(速読)教程1，2 1-2 2-1 高等教育出版社 
30 日本语教育史研究序说〈説〉 4-1 スリーエーネット出版
























































































































































7210070 日本概况〈況〉 2 16 0.5
7210110 日语外刊 (日本語の定期刊行物) 5 20 0.5
7210190 日本文学作品选读 (選択講読) 6 30 1.5
7310070 日语古典语法 7 30 1.5
7310080 日本文学史 7 30 1.5
7310100 商务日语 (ビジネス日本語) 7 30 1.5











7410070 日语语音 (日本語のイントネーション) 2 16 0.5
7410080 日语能力拓展训练 (日本語能力発展訓練) 4 20 0.5
7410090 日本文化 5 20 0.5























































※ 1-7, 12-13 スリーエーネット出版
8-9  凡人社 10 国際交流基金
11 華東師範大学出版 14 専門教育出版














































































































































































































2011年度春季 66名 20名 32名 11名 2名 1名
2011年度秋季 30名 6名 23名 1名























































































































































































































































　　適切である／適切ではない 43 34 1 3 10 10 5 9 27 12
　　　時間数を増やすべき 27 2 9 5 11
　　　時間数を減らすべき 7 1 1 4 1
　2. 会話
　　適切である／適切ではない 39 37 1 3 10 10 7 7 21 17
　　　時間数を増やすべき 33 2 10 5 16
　　　時間数を減らすべき 4 1 0 2 1
　3. 作文
　　適切である／適切ではない 50 27 2 2 12 8 5 9 31 8
　　　時間数を増やすべき 21 1 8 6 6
　　　時間数を減らすべき 6 1 0 3 2
　4. 読解
　　適切である／適切ではない 49 28 2 2 11 9 5 9 31 8
　　　時間数を増やすべき 20 1 7 6 6
　　　時間数を減らすべき 8 1 2 3 2
　5. 日本文化
　　適切である／適切ではない 49 28 0 4 12 8 7 7 30 9
　　　時間数を増やすべき 24 3 7 5 9















































1 0 0 1 0
3 0 1 1
12
18 1 4 3 10
27 2 9 4
4
29 1 6 5 17
8 0 3 1
6
3 0 0 0 3
16 1 4 5
20
17 1 5 4 7
34 2 8 4
2
0 0 0 0 0
3 0 0 1
23
12 1 3 2 6
48 2 14 9
1
15 1 3 2 9
1 0 0 0
5
3 0 0 1 2
13 1 5 2
6
46 2 11 7 26
15 1 4 4
1
0 0 0 0 0
1 0 0 0
13
4 0 0 0 4
31 2 10 6
1
42 2 10 8 22
1 0 0 0
6
6 0 2 0 4
15 0 5 4
3
47 2 11 8 26
9 2 2 2
1
0 0 0 0 0
6 0 2 3
26
13 1 5 1 6
42 2 9 5
B. 九州共立大学での日本語の学修
17 1 4 5 7
0.5年経過学生全対象 2年経過学生 1.5年経過学生 1年経過学生
43日中協定校における日本語教育カリキュラムの比較研究
Table 8　九州共立大学 留学生カリキュラム　３年次９月編入学生用（2014年度）
後 前 後 前
ｷｬﾘｱ基礎演習A [混合ｸﾗｽ] 前1 個認 1
ｷｬﾘｱ基礎演習B [混合ｸﾗｽ] 後1 個認 1
ｷｬﾘｱﾃﾞｻﾞｲﾝⅠ 2前1 個認 1




ことばの世界  [留学生ｸﾗｽ] 前2 個認 2
人間と哲学ほか 1･2前/後
法と生活  [留学生ｸﾗｽ] 前2 指
歴史を考える  [留学生ｸﾗｽ] 後2 推
現代国家と法ほか 1･2前/後
異文化を考える  [留学生ｸﾗｽ] 後2 個認 2
数学入門ほか 1･2前/後
教養ｺｱ基礎ｾﾞﾐⅠ[日本語演習A] 前2 週2ｺﾏ 個認 2
教養ｺｱ基礎ｾﾞﾐⅡ[日本語演習B] 後2 週2ｺﾏ 個認 2
教養ｺｱ基礎ｾﾞﾐⅢ[日本語演習C] 前2 週2ｺﾏ 個認 2
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